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  A case is reported ol’ accessory urethra lead to perineum in a 3－year－old boy．
  The accessory urethra had its origin at the distal side ef the external sphincter muscle and had
a perineal opening． The whole length was 6 cm． The accessory urethra was removed surgically．
The epithelium and the musc］e layer were found in histolcgical examination．
  This is the first report of the accessory urethra with perineal opening in Japan． Some cases have





















 （検査成績）一一A般検血：RBC 458×lO4fmm3， WBC
8，200／mm3， Hb 11．9 gfdl， Ht 35．7％， platelets 20．8
× 104fmm3，出血時間4分．血液生化学的検査：total
protein 6．4 g／dl， total bilirbin O．24 mgfdl， TTT 0．5u，
GOT 22 u， GPT 18u， Al－p 6．O u， BUN 11mg／dl，
creatinine O．3mg／dl， Na 141 meq／1， K 4．5’meqfl，
CI lO6 meq〆L尿検査：外観clear，沈渣RBC（一），




































































   a．背側
   b．腹側
  2。正常尿道と交通
   a．背側


































Epispadiac group （dorsal penile accessory meatus）
 Complete 一 two channels leave the bladder separately
 Incomplete 一 one channel from the bladder divides distally
 Abortive 一 blind peniie sinus
Hypospadiac group （both urethrae beneath corpora cavernosa）
 Completc 一 tsvo channeis leave the bladder； one external meatus
 in position of hypospadias
 Incomplete 一 the ufethra diyides below the bladder
 Abortive 一 both otifices in hypospadiac position； the blind sinus
 lying dorsa： to the urethra
Spindle urethTa （the uTethra splits into two and then re－unites）
Y duplication with pre－anal or perineal accessory channel
Collateral dieplications
Complete witk diphallus
Abortive， one urethra being impermeable








（1975年， Table 2） は， epispadiac および，hypospa－
diac grQupなる2用語を用いるとともにspindle
urethraおよびYduplication with preanal or
perineal accessory channelと明確に定義，分類して
いる．’この分類によれば自験例はY duplication with
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フトラフールズポ・ズポS
3つの吸収経路
1．フトラフールは主に肝臓で活性化され、活．i生物質である5－FU、FUR、
 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤
 による癌化学療法において極めて重要なことです。
2．フトラフー一ivはmasked co瑚poundのため、副作用が軽微で、長期連続
 投与が可能です。
3，初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛
 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され
 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。
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